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Chaotic behavior in plasma discharge is experimentally studied. The plasma discharge is 
generated by twelve-phase altemating current power supply systems. A new type of chaotic state 
wIth a doublc scroll type attractor is observed. Strange attractors、Poincaresectionsラ correlation
dimensions are calculated to quantitatively characterize the chaotic state. A nonlinear Schrodinger 
type equation is considered for qualitative description of the obscrved chaos. 

















* Dept. of恥1aterialEngineering 
* Dept. of Applied Physics 
山 JapanSystem Technology 
材料FukuiIndustrial Technology Center 
事材料Dept.of Human and Artificial Intelligent Systems 




波動系[4] 4)イオンシース系[5] 5) トーラスプラ
ズマ系[6]、などのカオスが観測されている.いずれ
の場合もカオスに至るルートとして 1)周期倍分岐

























































隔は A-Bが23mm、A-C，A-D， A-E， A-F， A-Gはそれ

































































80 40 60 
Time [J.1s] 







































して決定されるべきである.本実験では、図 6a)で ~ 
選択した遅れ時間の場合、軌道が相空間の中で十分 0ー.02
に広がり、かっそのフラクタル性が見て取れる.図
6b)， c)にそれぞれ異なった遅れ時間を採用した場合 -0.04 
の2次元アトラクターを示す.特に図c)で示したよ
うに遅れ時間を大きくとると、先ほどのダブ‘ルスク -0.04 -0.02 
。0.02 0.04 
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見える.図ではr軸と J(t)・l(t+τ)面内で垂直な y軸
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